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Change in Tariff Classification）」，「付加価値
基 準（RVC：Regional Value Content）」，「 加








・CC（Change in Chapters）：HSコード 2 桁（類）
の変更があった場合，原産性を認めるもの
・CTH（Change in Tariff Headings）：HS コ ー
ド 4 桁（項）の変更があった場合に原産性を認
めるもの









































































































































































と称している。2020 年 1 月 1 日に発効した日
米貿易協定は，これまでに日本が締結してきた
EPAと比較して，実質的な交渉期間が2019年










































































































































































































































































４）Won-Mog Choi, Defragmenting Fragmented 
Rules of Origin of RTAs: A Building Block to 
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る（Kohpaiboon, A. （2008） Export Creation of 
AFTA and the Response of the Private Sector: 
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象（spaghetti bowl phenomenon）と 呼 ん だ。ま
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た（Bhagwati, Jagdish（1995）“US Trade Policy: 
The Infatuation with Free Trade Areas”, in 
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積（accumulation），② ロ ー ル ア ッ プ（roll up），








































































































税に係る約束（第 1 款：一般的注釈，第 2 款：関

























　　米国原産地規則 2 項（a）及び 3 項。
41）米国原産地規則 2 項（b）。
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